













Relation of the Water Level with Heavy Rainfall in the Small River 
Basin on the Tokai Torrential Rainfall
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Disaster Prevention Research Group,
National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, Japan
Abstract
Typhoon No. 14 moved northeastwards from the South China Sea to the south of Japan from 9 to 12 September
2000.  The Akisame Front (Autumn rain front) had covered the Japanese Archipelago, and was moving alternative-
ly northwards and southwards.  Under these conditions, a high-temperature, humid air mass, propelled forward by
Typhoon No. 14, gradually covered the Tokai district in central Japan.  As a result, extremely heavy rain showers
fell on the Tokai district from the evening of September 11 to the morning of the 12th.  The Nagoya Local
Meteorological Observatory observed a maximum rainfall amount of 534.5 mm in 24 hours, with a maximum
hourly rainfall amount of 97 mm.  These rainfall figures broke all records since January 1891, when statistical
observations were started.  The heavy rainfall generated enormous flash floods, causing severe damage over the
entire Tokai district.  In particular, Nagoya, one of Japan's major cities, was severely damaged, with 4 fatalities,
9,818 houses inundated above floor level, and 4,013 people needing rescue by boats.  Altogether about 87,000 peo-
ple were affected.
In this paper, it was investigated the water level estimation in small rivers using dense rainfall data which were
observed by both the prefecture office and the city office.  A water level estimation was carried out in 14 small
river basins including the city area to the local area by two simple methods: the run-off coefficient multiplied by
the moving average rainfall (hereinafter termed the 'Simple Rational Method') and the Tank model.  In this analy-
sis, 10-minute rainfall data of dense 31 stations were used for simulating the rapidly change of flood run-off due to
the heavy rainfall in small river basins.  As the results of the analysis, it was found following newly knowledge.
(1) The Simple Rational Method gave an accurate estimate when applied to urban areas.
(2) The Tank model gave a fairly good estimate in spite of applying small river basins including the city area to the
local area.
(3) Water levels in the lower part of the small rivers, which were affected by tidal movements, were also fairly
accurately estimated when the Tank model was combined with the Tide Tables published by the Japan
Meteorological Agency.
(4) Some relationships, described below, were observed during the heavy rainfall in the Tokai District.
(a) The maximum rainfall amount of the each period was represented by the function of maximum hourly rain-
fall amount and maximum 24 hours rainfall amount.
(b) The time of flood concentration was represented by the function of 0.036×(L /√ I)0.7, where L is the length
of the main stream in a basin and I is the average gradient along the main stream.
(c) The run-off coefficient increased according to the increase of urbanized area in a basin.
Even if the ratio of urbanized area to a basin was small, the run-off coefficient increased to 0.7~0.8 accord-
ing as heavy rainfall continued a long time.
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2000年 9月 10日から 12日にかけて東海地方に集中豪
雨がもたらされ，愛知県では死者 7 名，全半壊家屋 142
棟，床上浸水 23,869 棟の大きな被害が発生した．特に，
名古屋市では 11 日 18 時から 12 日 5 時にかけて記録的
な大雨が降り，新川，天白川等の中小河川の氾濫，土砂
崩れ等が発生し，死者 4 名，床上浸水 9,818 棟に達し，
罹災者数は約 8 万 7 千人に上った．この災害は住宅，道
路網，地下鉄等の都市機能が密集する低平地で起こった
大規模な都市型水害であり，同種の災害として長崎豪雨





































































よび三河地方では 11日早朝から時間雨量 20～ 30mmの
主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 18 －
(d) According to the increase of urbanized area in a basin, the run-off ratios from the Second Tank and the
Third Tank decreased.  The height of the run-off pipe on the wall of the Top Tank decreased as the increase
of urbanized area.
Key words : Urban flood disasters, Flash floods, Nagoya City, Aichi Prefecture, Small river, Run-off coefficient,





1 地上天気図，2000年 9月 11日 21時（提供：気象庁, 2000）
Fig. 1 Surface weather chart at 21:00 on Sep. 11, 2000 (courtesy of Japan Meteorological Agency, 2000). 
2 気象衛星 GMS-5の 2000年 9月 11日 20時 39分の水蒸気チャンネル画像（提供：気象庁，2000）







間雨量 97mm，最大日雨量 428mmという 1891年 1月か
らの観測統計開始以来最大の豪雨を記録した．知多半島
の付け根に位置する東海市でも最大時間雨量 114mm，最















主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 20 －
3 東海豪雨域の 2000年 9月 11日 2時から 12日 20時における東海市の 10分雨量
Fig. 3 Hourly rainfall spell from 2:00, Sep.11 to 8:00, Sep.12, 2000 at the Tokai City in the Tokai Heavy Rainfall area.
東海豪雨における豪雨と中小河川水位の関係－中根
－ 21 －
4 東海豪雨域の 2000年 9月 11日から 12日にかけての総雨量分布（編集：愛知県，2000）
Fig. 4 Distribution of the total rainfall amount from Sep.11 to Sep.12, 2000 over the Tokai Heavy Rainfall area.
5 東海地域の 2000年 9月 11日から 12日にかけての最大時間雨量分布（編集：愛知県，2000）










































あった．昭和 58年 9月には台風 10号に伴う豪雨により，
名古屋市内で内水氾濫が発生し，死者 4 人，床上浸水
666 棟，床下浸水 15,271 棟の被害が発生した（愛知県，
1983）．当時の降雨ピーク時の 1 時間雨量分布図を 7
に示す．図に示すように天白川，山崎川，香流川および







主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 22 －
6 東海地域の 1979年から 1990年における年降水量の準平年値（引用：愛知県，2000）































害は死者 7 人，全半壊家屋 142 棟，床上浸水 23,896 棟，
床下浸水 39,544棟（愛知県，平成 12年 10月 10日現在）
であり，その内，名古屋市の被害は死者 4 人，全半壊家
屋 102棟，床上浸水 9,818棟，床下浸水 21,852棟（愛知




Fig. 7 Distribution of hourly rainfall amounts at the rainfall peak during the
heavy rainfall on Sep. 1983 over the Nagoya City area.
1 名古屋市西区あし原地区の新川破堤点付近の洪水氾
濫状況，2000 年 9 月 12 日撮影（提供：愛知県，
2000）
Photo 1 Flood caused by breaching the right side bank of the
Shinkawa River at the Ashiwara district in Nishi Ward
of the Nagoya City taken on 12th Sep., 2000(courtesy
of the Aichi Prefecture Office, 2000).
主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 24 －
8 東海豪雨による東海地域の浸水区域実績図（編集：愛知県，2000）















































9 東海豪雨における 14河川流域の洪水到達時間と地形要素(L /√ I)の関係，ここに，Lは流域の最大流路辺長，Iは最大流路
辺長における平均勾配
Fig. 9 Relation between the time of flood concentration in 14 small rivers and the topographical features (L /√ I) of their basins during
the Tokai Heavy Rainfall, where L is the length of main stream and I is the average gradient along the main stream.
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主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 26 －
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Fig. 10 Change of run-off coefficients at the period of the heavy rainfall in the city area and mountainous area.
され，それが時間の経過とともにどのように河川に流れ
出るか，また，地中の貯水量の増加に伴って，流出量が


























主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 28 －
11 東海豪雨における 14河川流域の到達時間流出率と市街地面積の関係
Fig. 11 Relation between run-off coefficients of 14 small rivers and ratio of urbanized area
to their river basins during the Tokai Heavy Rainfall.
12 タンクモデルの基本構造とその計算方法





Fig. 13 Relation between the discharge ratio from each tank and the ratio of urbanized area to each







































雨諸元を 1 に示す．解析流域は流域面積が 8 . 5 ～
108.2km2，流域内の流路沿い最大流路辺長（以下，最大
流路辺長という）が 5.8～ 16.4kmの中小河川である．そ





225～ 566mm，最大 3時間雨量は 89～ 213mm，最大時
間雨量は 45 ～ 88mm であった．この降雨規模を近年の
大きな災害を起こした豪雨と比較するため， 18に示す
ように降雨継続時間と最大降雨量の関係で相互比較した．
































1971 年および 1972 年の洪水データを用いて流出解析を
行い，今回の東海豪雨の洪水との比較を行った．
猪子石観測点は 14の H4地点に在り，その上流域は
1 に示すように流域面積 24 .93km 2，最大流路辺長
12.0km，流域形状係数 0.17の細長い流域であり，最大流





















































































































































Fig. 18 Relation between the maximum rainfall amount and the period of time during the Tokai










東海豪雨では河川水位は 11 日 19 時 40 分には第 3 基
準水位を越えていたが，幸いにして計画高水位を越える
までには至らなかった．この豪雨により流域では内水氾


















































区 9,297，昭和区 9,633および千種区 8,143である．岡本
（1976）によれば 1976 年当時の流域の都市化率は 91 ％
で流域の大部分が既に都市化されていた．同図の市街地
は 1997 年当時の区域を示したものであり全流域の 79 ％













Photo 2 Condition of the Kanare River in the Nagakute Town




Photo 3 Condition of the Yamazaki River in Mizuho Ward of





Fig. 19 Maps of the topography, the surface geology and the urbanized area in the upper river




























































































































































































































































































































































































































































































































10,000m3，自由が丘第 2 雨水調整池 1,000m3，東山雨水
調整池 9,000m3，瑞穂通雨水調整池 4,600m3，山崎川右岸
の雨水滞水池 16,500m3等）やかんがい用ため池（猫ヶ洞




かになっている．1971 年と 2000 年の流域の市街化状態
は大きな変化はないと考えられ，同図からも分かるよう







達時間 60 分，到達時間流出率約 0.65 であり，東海豪雨
の洪水も洪水到達時間 60 分，到達時間流出率約 0.63 と
29年前の洪水とほぼ同様な値であった．ただし，上述し




18 時 40 分には第 3 基準水位を越えており，11 日 19 時
10分には計画高水位を越えていた．この豪雨による流域
の状況は 11 日 18 時 45 分頃汐路小東側下り斜面から山
崎川に沿って内水氾濫が発生し，深いところで 70cm 冠
水した．19 時 20 分頃新瑞穂橋付近の妙音通南で道路が
冠水し通行困難となった．19 時～ 22 時頃御園橋下流の
各所で堤防越水が発生し，これより西側周辺の低地で床




床下 2,444棟，床上 384棟の浸水被害が発生した． 25

















1971 年 8 月洪水，1971 年 9 月洪水および東海豪雨の洪
水のタンクモデルとそれらを用いた洪水位の推定結果を
示したものである．ここでも洪水流量から洪水位への変












































機能を持つ牧野池（面積約 17ha）がある． 28 に植田







Fig. 23 Maps of the topography, the surface geology and the urbanized area in the upper river
basin of the Mizuho Station in the Yamazaki River Basin.
























































































































































































































































































































































































































































































































































間流出率の違いで見ると，1971 年 8 月洪水および 1971
年 9月洪水では洪水到達時間は 80分，到達時間流出率約
0.3 ～ 0.75 であったが，東海豪雨の洪水では洪水到達時
間は短く 60分となり，到達時間流出率は約 0.8と大きく
なった． 28には植田川観測点の第 3基準水位および計
画高水位も示した．河川水位は 11日 19時 40分には第 3
基準水位を越えたが，計画高水位を越えるには至らなか





の約 2 ％の地域が浸水し，床下 67 棟，床上 233 棟の浸














上流域の洪水流出解析について述べる． 30 は 1971 年
8 月洪水，1971 年 9 月洪水および東海豪雨の洪水のタン
クモデルとそれらを用いた洪水位の推定結果を示したも
のである．ここでも洪水流量から洪水位への変換は，



























右岸側の緑区は 2.17 倍，天白区は 2.18 倍，名東区は
3.41倍，上流の日進市は 3.18倍に増加している．この地
域の人口密度は南区 8,008，瑞穂区 9,297，昭和区 9,633，



















Photo 4 Condition of the Ueda River in the Tenpaku Ward of





Fig. 27 Maps of the topography, the surface geology and the urbanized area in the upper river






























































































































































































































































































































































































































































































































































動水位および計画高水位も示した．河川水位は 11 日 19








地下鉄が桜山～野並間で運休した．22 時 16 分頃には野
並交差点北西一帯で浸水による救助要請が多発した．12
日 2 時頃には野並ポンプ場の燃料供給ポンプが浸水し，
同日 3 時 40 分頃から 10 時頃まで 3 台のポンプが停止し
た．河川も堤防越水が 4 か所で発生し，各地で内水氾濫
が発生した．このため，流域の約 4 ％の地域が浸水し，





















クへ浸透し，タンク内に雨水が 5 ～ 15mm 溜まっている
間はタンクからの流出割合は 0 ％から 33 ％の間で変化
し，タンク内に雨水が 15 ～ 30mm 溜まっている間は流
出割合は 33 ％から 50 ％の間で変化する．タンク内に雨
水が 30mm 以上溜まるようになると流出割合は 50 ％か
ら 67％に次第に増加する．第二段目のタンクは 2つの流




浸透し，タンク内に雨水が 25 ～ 40mm 溜まっている間
はタンクからの流出割合は 0 ％から 43 ％の間で変化す
る．タンク内に雨水が 40mm 以上溜まるようになると流
出割合は 43 ％から 77 ％に次第に増加する．第三段目の






Photo 6 Flood on the left side of the Tenpaku River in the
Tenpaku Ward of the Nagoya City taken on 12th Sep.





Photo 5 Condition of the Tenpaku River near the Tenpaku
Water Level Station. The Nonami district left side of
the river were inundated deeply, where is the junction
point of the Tenpaku River and the Fuji River in the
lower right side corner of the picture taken on 12th Sep.




Fig. 31 Maps of the topography, the surface geology and the urbanized area in the upper river
basin of the Tenpaku Station in the Tenpaku River Basin.
主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 58 －
33 2000年 9月の東海豪雨における天白川天白観測点の移動平均降雨洪水推定法による河川水位推定結果
Fig. 33 Estimated water level at the Tenpaku Station of the Tenpaku River with observed one in Sep., 2000 of the Tokai
Heavy Rainfall, which were simply calculated by using the moving average rainfall and run-off coefficient.
32 2000年 9月の東海豪雨における天白川天白観測点の降雨量と河川水位の時間変化
Fig. 32 Change of water level and average rainfall amount in the upper basin of the Tenpaku
Station of the Tenpaku River during the flood in Sep. 2000 of the Tokai Heavy Rainfall.












































水位は 11日 17時 30分には第 3基準水位を越えており，
11日 18時 40分には計画高水位を越えていた．最高水位
は計画高水位を 0.61m越える 3.21mであった．流域では
11 日 21 時 30 分頃東名阪高速道路が勝川～名古屋間で，
東名高速道路が春日井～名古屋間で道路冠水のため通行
止めになった．このため，流域の約 5％の地域が浸水し，





Fig. 34 Estimated water level at the Tenpaku Station of the Tenpaku River with observed one in Sep., 2000 of the Tokai
Heavy Rainfall, which were calculated by the Tank Model described in the left side of the figure.
2
主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 60 －
35 地蔵川勝川観測点上流域の地形，表層，地質および市街地分布の状況
Fig. 35 Maps of the topography, the surface geology and the urbanized area in the upper river




















Fig. 36 Change of water level and average rainfall amount in the upper basin of the Kachigawa Station of the Jizou
River during the flood in Sep. 2000 of the Tokai Heavy Rainfall.
8 新川流域内の小牧中学校における洪水抑制対策（引
用：愛知県，2000）
Photo 8 A flood control measure at the Komaki Junior High




Photo 7 Condition in the middle part of the Jizou River Basin in the
Kasugai City (source: the Aichi Prefecture Office, 2000).
主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 62 －
37 2000年 9月の東海豪雨における地蔵川勝川観測点の移動平均降雨洪水推定法による河川水位推定結果
Fig. 37 Estimated water level at the Kachigawa Station of the Jizou River with observed one in Sep., 2000 of the Tokai
Heavy Rainfall, which were simply calculated by using the moving average rainfall and run-off coefficient.
38 2000年 9月の東海豪雨における地蔵川勝川観測点のタンクモデルによる河川水位推定結果
Fig. 38 Estimated water level at the Kachigawa Station of the Jizou River with observed one in Sep., 2000 of the Tokai




















流域内の 1970 年に対する 1999 年の人口の変化を見る
と，師勝町は 1.70倍，豊山町および春日井市は前述した
ようにそれぞれ 1.19 倍，1.77 倍であり，小牧市は 1.79
倍，犬山市は 1.44倍に増加している．この地域の人口密
度は師勝町 5,002，豊山町 2,110，春日井市 3,090，小牧














日 21 ～ 22 時頃から 12 日 11 ～ 12 時頃にかけて庄内川






















仮締切終了後の 12 日 17 時頃からポンプによる排水が再
開されたこと等により，この地点では降雨と河川水位は
必ずしも高い相関関係があるとはいえないが，おおよそ

















流域内の浸水が 11 日 17 時頃から始まり，同日 23 時頃
東海豪雨における豪雨と中小河川水位の関係－中根
－ 63 －
9 久地野水位観測点付近の新川状況，2000年 9月 12
日撮影（提供：パスコ株式会社）
Photo 9 Condition of the Shinkawa River near the Kujino
Water Level Station taken on 12 Sep. 2000 (courtesy
of the Pasco Co. Ltd.).




Photo 10 Flood condition of the upper Shin River, where floodwater flew into the river through the emergency dam on the
right hand side bank of the Shounai River and flew into the Kusunoki Town and the Ohogama Town in the Kita




Fig. 39 Maps of the topography, the surface geology and the urbanized area in the upper river
basin of the Kujino Station in the Shinkawa River Basin.
主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 66 －
40 2000年 9月の東海豪雨における新川久地野観測点の降雨量と河川水位の時間変化
Fig. 40 Change of water level and average rainfall amount in the upper basin of the Kujino Station of the Shinkawa
River during the flood in Sep. 2000 of the Tokai Heavy Rainfall.
41 2000年 9月の東海豪雨における新川久地野観測点の移動平均降雨洪水推定法による河川水位推定結果
Fig. 41 Estimated water level at the Kujino Station of the Shinkawa River with observed one in Sep., 2000 of the Tokai






と 1 つの浸透穴を持ち，流出穴は 4mm の高さにあり，
タンク内に 4mm 以上の雨水が溜まるとタンクからの流
出割合は 0％から 56％に次第に増加する．第二段目のタ


























部分を緑区が占め，1970 年に対する 1999 年の人口の変






















Fig. 42 Estimated water level at the Kujino Station of the Shinkawa River with observed one in Sep., 2000 of the Tokai
Heavy Rainfall, which were calculated by the Tank Model described in the left side of the figure.
3
19 時 10 分には第 3 基準水位を越えており，11 日 21 時
00分には計画高水位を越えていた．最高水位は計画高水































ここに，H(t)は時刻 tの潮位，T1および T2は任意時刻 t
をはさむ満潮と干潮（または干潮と満潮）の時刻，h1お
よび h2は時刻 T1と T2時の潮位，πは円周率である．
タンクモデルの構造を見ると，第一段目タンクは 2 つ
の流出穴と 1 つの浸透穴を持ち，下の流出穴は 2mm の
高さにあり，上の流出穴は 30mm の高さにある．このタ
ンク内に雨水が 2 ～ 30mm 溜まっている間はタンクから
の流出割合は 0％から 48％の間で変化し，タンク内に雨
水が 30mm 以上溜まるようになるとタンクからの流出割
合は 48 ％から 67 ％に次第に増加する．第二段目のタン
クは 2 つの流出穴と 1 つの浸透穴を持ち，下の流出穴は
30mmの高さにあり，上の流出穴は 60mmの高さにある．
このタンクからの流出は相対的に大きく，タンク内に雨
水が 30 ～ 60mm 溜まっている間は流出割合は 0 ％から
67％の間で変化する．タンク内に雨水が 60mm以上溜ま
るようになると流出割合は 67 ％から 94 ％に次第に増加
主要災害調査　第 38号　2002年 7月
－ 68 －
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Photo 11 Condition of the Ohogi River near the Narumi district
in the Midori Ward of the Nagoya City (source: the
Aichi Prefecture Office, 2000).
12 名古屋市緑区の神沢池,灌漑用溜め池であり洪水の
抑制機能を持っている（引用：愛知県，2000）．
Photo 12 Kamisawa Pond for storing irrigation water, which
has a function of a flood control in Midori Ward of




Photo 13 Flooding near the Narumi Meitetsu Railway Station
in Midori Ward of the Nagoya City (source: the




Fig. 43 Maps of the topography, the surface geology and the urbanized area in the upper river
basin of the Narumi Station in the Ougi River Basin.
主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 70 －
44 2000年 9月の東海豪雨における扇川鳴海観測点の降雨量と河川水位の時間変化
Fig. 44 Change of water level and average rainfall amount in the upper basin of the Narumi Station of the Ougi River
during the flood in Sep. 2000 of the Tokai Heavy Rainfall.
45 2000年 9月の東海豪雨における扇川鳴海観測点の移動平均降雨洪水推定法による河川水位推定結果
Fig. 45 Estimated water level at the Narumi Station of the Ougi River with observed one in Sep., 2000 of the Tokai
Heavy Rainfall, which were simply calculated by using the moving average rainfall and run-off coefficient.
する．第三段目のタンクは 1 つの流出穴と 1 つの浸透穴
を持ち，流出穴は 20mm の高さにある．このタンクから
の流出は相対的に小さく，タンク内に雨水が 20mm 以上










する 1999 年の人口の変化を見ると，常滑市は 0.93 倍に
減っている．流域北部の一部は知多市に属し，知多市で
は 2.02倍に増加している．この地域の人口密度は常滑市











は 11 日 18 時 20 分には計画高水位を越えており，最高
水位は計画高水位を 0.55m越える 2.45mに達した．この
ため，流域の約 6 ％の地域が浸水し，床下 141 棟，床上

























Fig. 46 Estimated water level at the Narumi Station of the Ougi River with observed one in Sep., 2000 of the Tokai
Heavy Rainfall, which were calculated by the Tank Model described in the left side of the figure.
主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 72 －
47 矢田川大野観測点上流域の地形，表層，地質および市街地分布の状況
Fig. 47 Maps of the topography, the surface geology and the urbanized area in the upper river




Fig. 48 Change of water level and average rainfall amount in the upper basin of the Ohono Station of the Yata River
during the flood in Sep. 2000 of the Tokai Heavy Rainfall.
49 2000年 9月の東海豪雨における矢田川大野観測点の移動平均降雨洪水推定法による河川水位推定結果
Fig. 49 Estimated water level at the Ohono Station of the Yata River with observed one in Sep., 2000 of the Tokai
Heavy Rainfall, which were simply calculated by using the moving average rainfall and run-off coefficient.
化する．それ以上の雨水がタンクに溜まると流出割合は
51 ％から 67 ％に次第に増加する．第二段目のタンクは




























大府観測点は 14 の H12 地点に在り，その上流域は







1 . 8 2 に増加している．この地域の人口密度は大府市







よび計画高水位を示した．河川水位は 11 日 18 時 30 分
には第 3基準水位を越え，11日 18時 40分には計画高水
位を越えていた．最高水位は計画高水位を 1.25m 越える
6.70m に達した．このため 3 か所で堤防が決壊し，流域
主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 74 －
50 2000年 9月の東海豪雨における矢田川大野観測点のタンクモデルによる河川水位推定結果
Fig. 50 Estimated water level at the Ohono Station of the Yata River with observed one in Sep., 2000 of the Tokai




の約 16％の地域が浸水し，床下 66棟，床上 338棟の浸
水被害が発生した． 14に東浦市森岡付近の石ヶ瀬川
















出穴と 1 つの浸透穴を持ち，下の流出穴は 10mm の高さ
にあり，上の流出穴は 15mm の高さにある．このタンク
内に雨水が 10 ～ 15mm 溜まっている間はタンクからの
流出割合は 0％から 31％の間で変化する．タンク内に雨
水が 15mm 以上溜まるようになるとタンクからの流出割
合は 31 ％から 84 ％に次第に増加する．第二段目のタン










一ッ木観測点は 13 の H13 地点に在り，その上流域






1999 年の人口の変化を見ると，刈谷市は 1.49 倍，知立
市は 1.48 倍，上流の三好町は 2.33 倍，豊田市は 1.77 倍
になっている．この地域の人口密度は刈谷市 2,593，知















Photo 14 Residential houses damaged by floodwater, which
flew from the breached dike of the Ishigase River
being the right side of the picture in the Ohobu City




Photo 15 Flood condition in the low-lying area along the Sakai
River and the Aizuma River in the Gokamura district,
where is the down stream of the Hitotsugi Water





Fig. 51 Maps of the topography, the surface geology and the urbanized area in the upper river




Fig. 52 Change of water level and average rainfall amount in the upper basin of the Ohobu Station of the Ishigase River
during the flood in Sep. 2000 of the Tokai Heavy Rainfall.
53 2000年 9月の東海豪雨における石ヶ瀬川大府観測点の移動平均降雨洪水推定法による河川水位推定結果
Fig. 53 Estimated water level at the Ohobu Station of the Ishigase River with observed one in Sep., 2000 of the Tokai





た．河川水位は 11 日 21 時 10 分には第 3 基準水位を越
えており，11日 23時 00分には計画高水位を越えていた．
最高水位は計画高水位を 0.90m 越える 6.00m に達した．
このため皆瀬川，正戸川等で堤防越水・決壊し，流域の



















クも 1 つの流出穴と 1 つの浸透穴を持ち，下の流出穴は
70mm の高さにある．タンク内に雨水が 70mm 以上溜ま
るようになると流出割合は 0％から 90％に次第に増加す
る．このため，タンクからの流出は洪水後半に相対的に






千足観測点は 13 の H14 地点に在り，その上流域は









三好町 1,434 および豊田市 1,205 である．同図の市街地




主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 78 －
54 2000年 9月の東海豪雨における石ヶ瀬川大府観測点のタンクモデルによる河川水位推定結果
Fig. 54 Estimated water level at the Ohobu Station of the Ishigase River with observed one in Sep., 2000 of the Tokai




Fig. 55 Maps of the topography, the surface geology and the urbanized area in the upper river
basin of the Hitotsugi Station in the Aizuma River Basin.
主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 80 －
56 2000年 9月の東海豪雨における逢妻川一ツ木観測点の降雨量と河川水位の時間変化
Fig. 56 Change of water level and average rainfall amount in the upper basin of the Hitotsugi Station of the Aizuma
River during the flood in Sep. 2000 of the Tokai Heavy Rainfall.
57 2000年 9月の東海豪雨における逢妻川一ツ木観測点の移動平均降雨洪水推定法による河川水位推定結果
Fig. 57 Estimated water level at the Hitotsugi Station of the Aizuma River with observed one in Sep., 2000 of the Tokai






示した．河川水位は 11 日 21 時 30 分には第 3 基準水位
を越え，11 日 21 時 50 分には計画高水位を越えていた．
最高水位は計画高水位を 0.66m 越える 3.36m に達した．
このため，流域の約 5％の地域が浸水し，床下 46棟，床














出穴と 1 つの浸透穴を持ち，流出穴は 10mm の高さにあ
る．このタンク内に雨水が 10mm 以上溜まるようになる
とタンクからの流出割合は 0％から 64％に次第に増加す













Fig. 58 Estimated water level at the Hitotsugi Station of the Aizuma River with observed one in Sep., 2000 of the Tokai
Heavy Rainfall, which were calculated by the Tank Model described in the left side of the figure.
16 千足水位観測所下流付近の逢妻女川の河川状況
（引用：愛知県，2000）
Photo 16 Condition of the down stream at the Senzoku Water
Level Station in the Aizume River (source: the Aichi
Prefecture Office, 2002).
主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 82 －
59 逢妻女川千足観測点上流域の地形，表層，地質および市街地分布の状況
Fig. 59 Maps of the topography, the surface geology and the urbanized area in the upper river




Fig. 60 Change of water level and average rainfall amount in the upper basin of the Senzoku Station of the Aizume
River during the flood in Sep. 2000 of the Tokai Heavy Rainfall.
61 2000年 9月の東海豪雨における逢妻女川千足観測点の移動平均降雨洪水推定法による河川水位推定結果
Fig. 61 Estimated water level at the Senzoku Station of the Aizume River with observed one  in Sep., 2000 of the Tokai
Heavy Rainfall, which were simply calculated by using the moving average rainfall and run-off coefficient.
岩滑観測点は 14 の H10 地点に在り，その上流域は

































主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 84 －
62 2000年 9月の東海豪雨における逢妻女川千足観測点のタンクモデルによる河川水位推定結果
Fig. 62 Estimated water level at the Senzoku Station of the Aizume River with observed one in Sep., 2000 of the Tokai
Heavy Rainfall, which were calculated by the Tank Model described in the left side of the figure.
17 半田市阿久比川の岩滑水位観測点上流付近の河川
状況（引用：愛知県，2000）
Photo 17 Condition in the upstream of the Yanabe Water Level
Station of the Agui River in the Handa City (source:




Fig. 63 Maps of the topography, the surface geology and the urbanized area in the upper river
basin of. the Yanabe Station in the Agui River Basin.
主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 86 －
64 2000年 9月の東海豪雨における阿久比川岩滑観測点の降雨量と河川水位の時間変化
Fig. 64 Change of water level and average rainfall amount in the upper basin of the Yanabe Station of the Agui River
during the flood in Sep. 2000 of the Tokai Heavy Rainfall.
65 2000年 9月の東海豪雨における阿久比川岩滑観測点の移動平均降雨洪水推定法による河川水位推定結果
Fig. 65 Estimated water level at the Yanabe Station of the Agui River with observed one in Sep., 2000 of the Tokai




の流出穴は 4 0 m m の高さにある．タンク内の雨水が
40mm 溜るまではタンクからの流出割合は 40 ％となり，
タンク内に雨水が 40mm 以上溜まるようになるとタンク
からの流出割合は 40 ％から 57 ％に次第に増加する．第























を見ると，尾西市は 1.13 倍，一宮市は 1.25 倍および木
曽川町は 1.21倍になっている．この地域の人口密度は尾





















Fig. 66 Estimated water level at the Yanabe Station of the Agui River with observed one in Sep., 2000 of the Tokai
Heavy Rainfall, which were calculated by the Tank Model described in the left side of the figure.
5
主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 88 －
67 日光川戸苅観測点上流域の地形，表層，地質および市街地分布の状況
Fig. 67 Maps of the topography, the surface geology and the urbanized area in the upper river




Fig. 68 Change of water level and average rainfall amount in the upper basin of the Togari Station of the Nikko River
during the flood in Sep. 2000 of the Tokai Heavy Rainfall.
69 2000年 9月の東海豪雨における日光川戸苅観測点の移動平均降雨洪水推定法による河川水位推定結果
Fig. 69 Estimated water level at the Togari Station of the Nikko River with observed one in Sep., 2000 of the Tokai










穴と 1 つの浸透穴を持ち，流出穴は 5mm の高さにある．
このタンク内に雨水が 5mm 以上溜まるようになるとタ
ンクからの流出割合は 0％から 67％に増加する．第二段










鹿乗川観測点は 14 の H11 地点に在り，その上流域

















計画高水位も示した．河川水位は 11 日 23 時 50 分には
第 3 基準水位を越えており，12 日 4 時 20 分には計画高
水位を越えていた．最高水位は計画高水位を 0.19m 越え
る 3.99mであった．このため支川等の越水や内水により，








主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 90 －
70 2000年 9月の東海豪雨における日光川戸苅観測点のタンクモデルによる河川水位推定結果
Fig. 70 Estimated water level at the Togari Station of the Nikko River with observed one in Sep., 2000 of the Tokai




Fig. 71 Maps of the topography, the surface geology and the urbanized area in the upper river








流出穴と 1 つの浸透穴を持ち，流出穴は 2mm の高さに
ある．このタンク内に雨水が 2mm 以上溜まるようにな
るとタンクからの流出割合は 0％から 20％に次第に増加
する．第二段目のタンクは 1 つの流出穴と 1 つの浸透穴
を持ち，流出穴は底にある．このタンクからの流出割合






主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 92 －
72 2000年 9月の東海豪雨における鹿乗川鹿乗川観測点の降雨量と河川水位の時間変化
Fig. 72 Change of water level and average rainfall amount in the upper basin of the Kanorigawa Station of the Kanori
River during the flood in Sep. 2000 of the Tokai Heavy Rainfall.
18 岡崎市の JR西岡崎駅付近の鹿乗川沿い低地の洪水
氾濫状況（提供：愛知県，2000）
Photo 18 Flood condition in the low-lying area along the
Kanori River around Nishiokazaki JR Station in the





Fig. 73 Estimated water level at the Kanorigawa Station of the Kanori River with observed one in Sep., 2000 of the Tokai
Heavy Rainfall, which were simply calculated by using the moving average rainfall and run-off coefficient.
74 2000年 9月の東海豪雨における鹿乗川鹿乗川観測点のタンクモデルによる河川水位推定結果
Fig. 74 Estimated water level at the Kanori Station of the Kanori River with observed one in Sep., 2000 of the Tokai












量は 567mm，最大 3 時間雨量は 213mm，最大時間雨量
は 88mm に達した．これは 1982 年 7 月の長崎豪雨災害










ろで 60 ～ 90mm/時に達し，到達時間流出率は市街地で
は 0.65～ 0.8まで増加した．総雨量に対する 2日間の流
出率は多くの河川で 70～ 90％と推定された．
洪水流出の速さの指標である洪水到達時間は流域の最
大流路辺長を L，最大流路辺長における平均勾配を I と
すると L/√ I と密接な関係があり，東海豪雨ではおおよ













年前の市街化率はそれぞれ 31 ％および 52 ％であったの
が現在では 47 ％および 63 ％に変化し，洪水流出は到達
時間流出率で見ると香流川では 0.4 から 0.7 に増加し，















































































































































































































7 ）愛知県建設部河川課（2000）：平成 12年 9月 11日
東海豪雨災害資料．
8 ）愛知県建設部河川課（2000）：平成 12 年 9 月東海
豪雨―二級河川天白川―河川激甚災害対策特別緊急
事業．10p．










建設部河川課（2000）：平成 12年 9月 12日出水：
庄内川・新川出水状況．
14）建設省中部地方建設局豊橋工事事務所（2000）：平










19）気象庁（2000）：気象庁天気図 CD-ROM 平成 12
年 9月および平成 12年 10月．













































（原稿受理： 2001年 4月 10日）
主要災害調査 第 38号 2002年 7月
－ 98 －
2000年 9月 10日から 12日にかけて東海地方に記録的な豪雨がもたらされ，大きな被害が発生した．特に，住
宅，道路網，地下鉄等の都市機能が密集する名古屋市では新川，天白川等の中小河川の氾濫，土砂崩れ等が発生
し，死者 4名，床上浸水 9,818棟に達し，罹災者数は約 8万 7千人に上った．災害が夜間に起こったこともあっ
て，家屋や車両に閉じこめられた人 4,013 名が船艇等により救助される事態が発生した．そこで，本調査では地
域の浸水危険度の的確な指標となる中小河川の水位が各地の詳細な雨量観測データを用いて，簡易な手法によっ
てどの程度予測できるかを豪雨がもたらされた谷底平野，低平地および海岸低地にある 14か所の中小河川流域で
検討した．その結果，到達時間降雨水位推定法は市街化が進んだ地域では降雨から単純に洪水ピークを推定する
のに有効な方法であること，タンクモデルは中小河川の洪水であっても詳細な 10分雨量を用い，適切なモデルパ
ラメータを設定することにより，洪水流量が的確に計算できることが分かり，いずれの地点でも良好な河川水位
の予測可能性が示された．また，感潮区間にある扇川鳴海観測点および矢田川大野観測点では洪水位の低い間は
潮位の影響を受け，洪水位が潮位よりも高い場合は潮位の影響をあまり受けていないこと，到達時間流出率と市
街地面積率の関係および洪水到達時間と地形要素の関係が明らかとなった．特に，市街地面積率が少なくても強
雨が長時間続けば到達時間流出率は 0.7～ 0.8に増加することが示された．
：都市水害，洪水，名古屋市，愛知県，中小河川，流出係数，洪水到達時間，最大雨量と降雨期間，
タンクモデル
